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Leiva and Wright: Of the Father's House

De las invocaciones
Largos dfas en que el sol resquebrajaba el rostra de la
tierra,
todo se consumfa lentamente.
Animales y hombres precisaban lo mismo.
En aquel clima de muerte supe por vez primera que
vivir es importante y ore a todas las casas sabrenaturales para que la lluvia nos diera su milagro.
Desde entonces la amo
y es la amante
que vuelve cada tanto a visitarme.

Of Invocations
Long days in which the sun split open the face
of earth,
everything was consumed slowly.
Men and animals suffered the same need.
In that weather of death I knew for the first time
that to live is important, and I prayed to all things
supernatural that the rain would give us its miracle.
Since then I love it,
the lover
that comes back every now and then to visit.

De Ia casa paterna
El fuego pasa y solamente quedan las cenizas.
Cantaba asf por solitario campo cierta memoria
de mujer que guise, mas su rostra era alegre como
la fresca leche que atraviesa el coraz6n de un nino.
Pasaron anos
y la encontre sentada
en aquel mismo sitio
y el que canto esa noche
fue mi cuerpo.

Of the Father's House
Fire passes and only the ashes remain.
Certain memories of a woman I loved sang like that
through empty country, but her face was cheerful
like fresh milk that goes through a child's heart.
Years passed
and I met her, sitting
in the same spot,
and the one who sang that night
was my body.
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